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Abstract
The purpose of this report is to evaluate the 2016 Nursing Practicum Instructor Seminar（NPIS）using 
questionnaires from participants. Forty-one nurses attended the full NPIS, and 100% returned their 
questionnaires（N=41）. One hundred percent reported that the NPIS was motivating for their 
teaching student nurses. According to their free comments, they will utilize knowledge and skills 
learned with students, colleagues, and in other situations.
In addition, 95.1-100% of the nurses met each objective of the seminar. The level of satisfaction for all 
nine sessions was 92.7%（N=38）. Thus, the overall evaluation of the NPIS by the nurses was that it 




































させる課題提起型の教育（Freire & the 































































































日時／教室 分 内　　　容 担当者
8月8日（月） 9：30- 9：40 開会 堀内ふき
受付 9：00～ オリエンテーション 大和田由希
1200 教室 9：40-11：10 90 看護教育の目的と方法 吉田文子
11：20-13：50 90 実習要項をふまえた指導のありかた（演習）征矢野あや子
（昼休憩 60 分程度含む）
14：00-15：30 90 看護倫理 八尋道子
15：40-16：10 30 2 日目の課題説明とビデオの視聴 橋本佳美
9日（火） 9：00-11：30 150 看護観の再構築 橋本佳美
1200 教室 11：40-12：40 90 交流会 清水千恵、塩入とも子
13：00-14：30 90 キャリアビジョン 吉川三枝子
14：40-16：10 90 より効果的な指導と指導者の役割 吉田和美
16：20-17：00 任意 PC文献検索等　 図書館 司書：佐藤
10日（水） 9：00-10：00 60 看護学士課程カリキュラムの特徴 吉田和美
1200 教室 10：10-12：10 120 実習記録へのコメント（演習） 鈴木千衣
昼休憩
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